





























































































































































































































































① （18） IAAA－40810外面付着炭化? 板付Hb式 弥生前期後半 2410±40665cal　BC－640cal　BC45％ 一23．9
590cal　BC－395cal　BC751％
705cal　BC－695cal　BC0．8％
540cal　BC－355cal　BC904％② （26） Beta－204399口縁部外面 板付nc式弥生前期末 2340±40285cal　BC－255cal　BC3．2％ 一25．9
245cal　BC－230cal　BC1．1％
400cal　BC－345cal　BC398％




④ （24） IAAA40812外面付着炭化? 板付nc式～城ノ越式 弥生前期末～中期初頭 2250±40325cal　BC－205cal　BC646％ 一25．8




395cal　BC－345cal　BC348％⑥ （27） Beta－204398底部内面 須玖1式 弥生中期前葉 2260±40320cal　BC－205cal　BC607％ 一20．6
745cal　BC－685cal　BC114％





須玖1式前? 弥生中期前葉 2310±40450cal　BC－440cal　BC0．8％ 一260
415cal　BC－350cal　BC64．5％
315cal　BC－205cal　BC27．5％
⑨ （17） IAAA－41096口縁下外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2250±60405cal　BC－165cal　BC95．1％ 一258
380cal　BC－150cal　BC92．2％⑩ （6） Beta－204394口縁部外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2180±40135cal　BC－115cal　BC3．2％ 一26D
505cal　BC－495cal　BCα4％
485cal　BC－460cal　BC2．3％
⑪ （10a） Beta－204382口縁部下面外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2310±40450cal　BC－440cal　BC08％ 一24．8415cal　BC－350cal　BC645％
315cal　BC－205cal　BC27．5％
⑫ （10b） Beta－204388胴部外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2170±40370cal　BC－105cal　BC95．4％ 一25．4
⑬ （13） Beta－204395口縁部下面外? 須玖1式新 弥生中期中頃 2220±40390cal　BC－195cal　BC958％ 一25ρ
395cal　BC－345cal　BC348％⑭ （14a） Beta－204391口縁下面外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2260±40320cal　BC－205cal　BC60．7％ 一24．8
410cal　BC－345cal　BC592％⑮ （14b） Bet灸204392胴部上位外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2300±40315cal　BC－205cal　BC36．3％ 一26．0
510cal　BC－350cal　BC785％
⑯ （37） Beta－204402口縁部外面 須玖1式新 弥生中期中頃 2320±40290cal　BC－230cal　BC16ユ％ 一267
220cal　BC－210cal　BC08％
705cal　BC－695cal　BC0．8％
540cal　BC－355cal　BC904％⑰ （44） Beta－204405口縁部外面 須玖1式 弥生中期前葉 2340±40285cal　BC－255cal　BC3．2％ 254
245cal　BC－230cal　BC1．1％
355cal　BC－275cal　BC29．8％
























（47） IAAA40818胴部上位外面 須玖1式新～H式古 弥生中期中頃～後半 2150±30255cal　BC－250cal　BC0．3％230cal　BC－　90cal　BC63．6％ ←3L5）
70cal　BC－　60cal　BC1．3％
⑳ （19a） Beta－204389底部内面（籾状） 須玖H式 弥生中期後半 2230±40385cal　BC－200cal　BC95．5％ 一26．3
?





（3） Beta－204386口縁部外面 須玖1式古 弥生中期後半 2100±40205cal　BC－　35cal　BC90．1％30cal　BC－　20cal　BC1．0％ 一24．3
10cal　BC－　cal　AD　11ユ％
⑳ （4a） Beta－204393口縁部下面外? 須玖H式古 弥生中期後半 2190±40380cal　BC－165cal　BC94．5％130cal　BC－120cal　BC09％ 一259
⑳ （4b） Beta－204387口縁部外面 須玖n式古 弥生中期後半 2250±40395cal　BC－340cal　BC30．8％325cal　BC－205cal　BC646％ 一
26．2
355cal　BC－290cal　BC16．2％?
（5a） Beta－204384口縁部下面外? 須玖H式古 弥生中期後半 2130±40230cal　BC－215cal　BC2．1％ 一26．1
215cal　BC－　45cal　BCπ1％
345cal　BC－320cal　BC32％?
（5b） Beta－204383口縁部外面 須玖n式古 弥生中期後半 2100±40205cal　BC－　35cal　BC90ユ％30cal　BC－　20cal　BCLO％ 一262
10cal　BC－　cal　AD　1L ％





（35） IAAA－41097胴部上位外面 須玖H式古 弥生中期後葉 2260±40395cal　BC－345cal　BC348％320cal　BC－205cal　BC607％ 一264
（36） IAAA－40815 2240±30390cal　BC－345cal　BC26．9％320cal　BC－205cal　BC68．6％ 一257
505cal　BC－495cal　BC04％?
胴部上位外面 須玖1式新 弥生中期中頃 485cal　BC－460cal　BC23％














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































弥生早期 弥生前期 弥 生　中 期 弥生後期























































































































































































































































































































（3）FJ512 ⑳ 61．57 13．28 21．6％ 4．20 3．05 72．7％ 15．7％
（4a）FJ513a㊧ 37．81 11．9731．7％ 3．40 L71 50．4％ 16．0％
（4b）FJ513b
?
35．79 9．88 27．6％ 2．50 1．34 53．6％ 14．8％
（5a）FJ514a⑰ 34．78 10．13 29．1％ 4．30 3．05 71．0％ 20．7％
（5b）FJ514b⑳ 47．11 18．11 38．4％ 5．00 3．3867．5％ 25．9％
（6）FJ515 ⑩ 42．01 4．4010．5％ 1．90 1．07 56．4％ 5．9％
（10a）FJ519a⑪ 55．36 23．9343．2％ 1．50 0．70 46．4％ 20．1％
（10b）FJ519b
?
39．45 18．01 45．7％ 4．30 3．38 78．5％ 35．8％
（13）FJ522 ⑬ 44．52 13．31 29．9％ 5．50 3．3861．4％ 18．3％
（14a）FJ523a
?
41．81 3．21 7．7％ 1．40 0．70 49．7％ 3．8％
（14b）FJ523b⑮ 41．26 3．28 7．9％ 1．60 0．70 43．5％ 3．5％
（16）FJ525 ⑧ 43．93 9．37 21．3％ 1．70 LO76310％ 13．4％
（17）FJ526 ⑨ 51．55 26．050．5％ 4．34 2．68 61．8％ 312％
（18）FJ527 ① 46．92 17．45 37．2％ 5．15 3．1761．6％ 22．9％
（19a）FJ528a⑳ 61．09 34．5056．5％ 5．00 2．57 51．4％ 29．0％
（19b）FJ528b
?
53．1423．88 44．9％ 6．00 3．38 56．3％ 25．3％
（23b）FJ532b
?
46．79 3．74 8．0％ 3．26 2．09 64．1％ 5．1％
（24）FJ533 ④ 36．12 9．88 27．4％ 5．09 3．0660．1％ 16．4％
（26）FJ535
?
39．27 3．94 10．0％ 1．10 0．70 63．3％ 6．4％
（27）FJ536 ⑥　　　57．9438．05 65．7％ 5．00 3．38 67．5刷 44．3％
（48）FJ557 ⑲　　1 55．9825．20 45．0％ 4．13 2．6764．6％ 29．1％
（30）FJ539
?
57．20 27．0347．3％ 2．10 1．34 63．8鮪 30．1％
（35）FJ544
?
43．2 21．64 50．1％ 5．57 3．8268．6％ 34．4％
（36）FJ545re
?
51．98 2．93 5．6％ 2．25 1．38 61．3％ 3．5％
（37）FJ546
? 32265．42 16．8％ 2．10 1．07 51．0％ 8．6％
（38b）FJ547b
?
47．96 9．64 20．1％ 4．60 3．05 66．4％ 13．3％
（39）FJ548
?
34．48 15．34 44．5％ 2．20 1．34 60．9％ 27．1％
（43）FJ552
?
49．7712．69 25．5％ 5．54 3．46 62．5％ 15．9％
（44）FJ553
?
33．91 2．607．7％ 1．10 0．70 63．3％ 4．9％
（45）FJ554
?
70．3 27．739．4％ 5．59 3．07 54．9％ 21．6鮪
（28）FJ537 ⑳ 44．24 322 7．3％ 2．64 1．59 60．2％ 4．4％
（47）FJ556
?
40．67 3．25 8．0％ 2．53 1．8472．7％ 5．8％
採取量・処理．量：・回収量・燃焼量は，炭化物の重量（Ing），ガスは二酸化炭素の炭素相当量（mg）回収率3，
回収率1は回収量／処理量（％）．含有率2はガス／燃焼（％），回収率3は回収率1×含有率2（％）　燃焼量，
ガスのデータのうち22試料はベータアナリティックによる
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The　Cale皿dar　Age　in　the　Middle　Yayoi　Period：Focussing　on　the　Material
of　Discovere《1　ffom　Hamnots叫i　i　Site，　Nagasald　Pref㎏ct1皿e
FuJIo　Shin’ichiro　and　IMAMuRA　Mineo
　　This　paper　examines　calendar　ages　for　the　Middle　Yayoi　period　in　the　northern　part　of　Kyushu．　By
applying　AMS　14C　dadng　to　carbonized　materials　adhering　to　Middle　Yayoi　pottery　excavated　from　the
Harunotsuji　site　in　Nagasald　Prefecture，　we　were　able　to　obtain　and　calibrate　the　dates　for　these　ma－
terials　to　the　end　of　Early　Yayoi，　the　nrst　half　of　Middle　Yayoi　and　the　second　half　of　Middle　Yayoi．　As
aconsequence，　we　learned　that　the　dates　for　the　end　of　Early　Yayoi　and　the丘rst　half　of　Middle　Yayoi
are　around　200　years　earHer　than　formerly　thought．　There　has　been　criticism　that　the　results　of　radio－
carbon　dating　for　carbonized　materials　adhering　to　pottery　c皿ld　be　older　than　they　really　were　due
to　the　influence　of　the　reservoir　effect　of　the　ocean　in　food．　However，　because　this　time　round　we　si－
multane皿sly　dated　lacquer　samples　from　the　6rst　half　and　second　half　of　Middle　Yayoi，　we　were　able
to　confirm　that　our　results　left　no　room　fbr　criticism．　Furthermore，　the　calibrated　dating　of　a　Tateiwa－
type　jar　used　for　burial　containing　a　bronze　mirror　made　in　the　West　Han　Dynasty　to　the　second　half
of　Middle　Yayoi　does　not　confnct　either　with　the　period　in　which　the　mirror　was　made．
　　　Consequently，　it　was　possible　to　recon五rm　that　AMS　14C　dating　of　samples　of　carbonized　materials
adhering　to　pottery　that　are　renably　related　to　pottery　types　is　an　extremely　useful　method　fbr　deter－
mining　calendar　ages　for　Japanese　archaeology，　which　has　a　very　precise　pottery　chronology
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